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　Huang（2006）とBabatunde（2011）の定式化に従って，xと yの2変数の場合，Toda and 
YamamotoのLA-VARは，
 xt＝α1＋∑ K＋dmaxi＝1 ?1i xt－ i＋∑ K＋dmaxi＝1 γ1i yt－ i＋u1t, （1―1）












































































































dmax 帰無仮説 MWALD検定統計量 p値 ラグ次数K
1
cm2 nge 16.02115a 0.003 4
nge cm2 4.392017 0.3555 4
nge ngdp 2.113061 0.3477 2
ngdp nge 8.258123b 0.0161 2
ngdp cm2 0.861997 0.6499 2
cm2 ngdp 4.468545 0.1071 2
2
cm2 nge 15.89708a 0.0032 4
nge cm2 3.890688 0.421 4
nge ngdp 1.19407 0.5504 2
ngdp nge 13.33228a 0.0013 2
ngdp cm2 2.103391 0.3493 2
cm2 ngdp 3.63179 0.1627 2






















ついては，帰無仮説（∆ cm2 ∆ngdp）の検定統計値は1％で有意であり，（∆ cm2→∆ngdp）とい
表2　階差変数のMWALD検定：Grangerの因果関係
dmax 帰無仮説 MWALD検定統計量 p値 ラグ次数K
0
∆ cm2 ∆nge 19.2015a 0.0001 2
∆nge ∆ cm2 0.168203 0.9193 2
∆nge ∆ngdp 1.011118 0.3146 1
∆ngdp ∆nge 5.201583b 0.0226 1
∆ngdp ∆ cm2 0.627487 0.4283 1
∆ cm2 ∆ngdp 12.04376a 0.0005 1
1
∆ cm2 ∆nge 13.95053a 0.0009 2
∆nge ∆ cm2 3.179929 0.2039 2
∆nge ∆ngdp 1.847703 0.1741 1
∆ngdp ∆nge 0.039215 0.843 1
∆ngdp ∆ cm2 0.207472 0.6488 1


































　ADF検定の結果は，モデルCでは，ngeは I（2），ngdpは I（0），cm2は I（0）であり，モデルC&Tでは，
ngeは I（2），ngdpは I（1），cm2は I（0）である。ここで，Cは定数項であり，C&Tは定数項とタイ
ムトレンドである。KPSS検定の結果は，モデルCでは，ngeは I（2）,ngdpは I（2），cm2は I（2）であり，
モデルC&Tでは，ngeは I（1），ngdpは I（1），cm2は I（1）である。
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